












Japan’s National Flag and Anthem: 








 In ceremonies at primary and secondary public schools, some teachers refuse to fly the national flag 
and sing the national anthem. These teachers have been reprimanded for breach of duty assignment and 
lawsuits have been filed around the country calling for a reversal of this disciplinary action. 
 The grounds given by the teachers as plaintiffs in such lawsuits are that Japan’s national flag and 
anthem are historically closely related to State religion Shinto. Flying the flag and singing the anthem, 
therefore, would mean that the plaintiff venerates the Emperor who heads the Shinto religion. The 
plaintiff claims that this is infringement of Article 20, Paragraph 1, of the Constitution stipulating the 
freedom of religion, as well as breach of sovereignty of the people of Article 1 of the Constitution.  
 This article examines the historical background and significance of the national flag and anthem issue. 
It clarifies the position in the constitutional law of the Hinomaru, the national flag, and Kimigayo, the 
national anthem. It will then consider the lawsuits over the claim by plaintiffs of breach of Article 1 and 
































































































































書「尋常小学修身書 巻四 児童用」においてである。 
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詞の“God save our gracious Queen”（神よわれらが慈悲深き 女王陛下を守りたまえ），“Long live 
our noble Queen”（われらが高貴なる女王陛下の永らえんことを）を見ると、イギリス国民が女王を
44）榎原猛『君主制の比較憲法学的研究』有信堂・1969年、324～326頁。 
45）V. Bodanor. op. cit., pp.305-309. 














































































90 国際公共政策研究 第14巻１号 
て起立することは容易なことであろうか。それゆえ、消極的な不作為も積極的妨害行為も児童・生
徒の教育を受ける権利に悪影響を与えるという点では同じといえよう。今後は、子どもの教育を受
ける権利を保障する意味からも、学校における式典では、適正に国旗掲揚・国歌斉唱が運用される
ことが望まれる。 
 最後に、今後わが国において、国民に、国旗・国歌の法的尊重義務を明確にする必要という意見
を取り入れようとするのであれば、憲法を改正して憲法にそのことを明確に規定することも必要と
思われる。ただし、その場合であっても他の基本的人権の抵触に配慮がいることはいうまでもない。 
 
